The donors were groups of 4--6 AxC male rats (from Lipschutz, Santiago de Chile, in 1957) about 100 days old and 200 g of weight. They were killed at 7 p.m. by decapitation and exsanguination. The pituitaries were removed, weighed, pooled and homogenized in aseptic conditions, under ice bath, then diluted with saline solution.
C 3 H/Mza male mice a) standardized during 20 days 4) were hepatectomized at noon and injected at 8 p.m. (32 hours after hepatectomy), via intraperitoneum, with saline solution alone or with 0.1 mg of wet pituitary in 0.0t25 ml saline per gram of body weight. The mice killed at noon (48 hours after hepatectomy), the dry weight (mg/100g) and mitotic activity (mit. ~ of the liver were controlled. The homogenates used raise the dry weight and lower the mitotic activity of regenerating liver. The histologic picture does not suggest that fats and/or carbohydrates are able of raising dry weight.
The opposite effect observed on the two variables could be interpreted as the effect of two different factors in the homogenate or, alternatively, as the effect of a single factor acting on one of the variables, being the variation of the other one, a result of the competitive relations existing between protoplasmic reproduction and cell divisionS).
UNGAR and HALBERG 2) have described a rise in the adrenal reactivity to ACTH, starting in the evening. Bbearing this in mind, the time of injection at 8 p.m. could play some role in the appearance of mitotic inhibition, through the liberation of antimitotic glucocorticoids by the pituitary homogenate.
Experiments varying the times of killing the donors and injecting the receivers, according to the time relations of circadian rhythms in pituitary adrenocorticqtropic activity already established2), are now being realized.
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Die Rolle der Leber in der Regelung der thyreo-ovarialen Verbindung
In der Regelung der interhormonalen Verbindnngen der Schilddriise und des Eierstockes gewinnt die Leber eine aktive R011e. Die Leber baut ab, bindet die Hormone der beiden Drtisen und regelt ihre zirkulierende Menge. Die thyreo-ovariale Korrelation grfindet sich auf der gegenseitigen Stimulation und Hemmung. Die Menge der Hormone beeinfluBt das Geprgge der Verbindung.
Unsere Versuche ftihrten wit bet vier Tiergruppen durch. Unsere Versuche beweisen, dab die thyreoidektomierten, kastrierten Ratten keine entsprechende Reaktion auf die Zufuhr des FollikMhormons zeigen. Zu der Ausl6sung des Oestrus ben6tigen die Tiere groBe Dosen, und die Zahl der nicht reagierenden Tiere ist sehr groB. Die Versuche zeigen ebenso wie unsere Untersuchungen tiber den Zusammenhang der Lebertgtigkeit mit der thyreo ovarialen Korrelation, dab die Entfernung der Schilddriise die oestrogenabbauende F/ihigkeit der Leber steigert. Wenn wir sowohl Schilddrfise wie Eierstock exstirpieren, so f/illt die Hyperfnnktion der Leber noch stgtrker auf, die wir an der gesteigerten Oestrogeninaktivierung gut messen k6nnen.
In einem anderen Versuch iiberzeugten wir uns, dab im Fall der Leberl~sion sich die Leberfunktion verbessert, wenn wir die Schilddrfise entfernenla). Also k6nnen wir feststellen, dab die Hypothyreose bet gesunder Leber zur funktionellen Hyperaktivitgt der Leber fiihrt, bei Leberlgsion bedeutet also der hypothyreotisehe Zustand einen Leberschutz. Die bet gesunder Leber sich entwickelnde Hyperfunktion zerst6rt das hormonale Gleichgewicht des Organismus, indem es zu erh6htem Abbau der physiologisch sich bildenden und fiir den Regulationsmechanismus des Organismus notwendigen Hormonmengen fiihren kann. Es ist anzunehmen, dab solche Zusammenh/inge auch eine gewisse Rolle bet der Amenorrhoea der an Myxoedema leidenden Patientinnen spielen. Wenn die Leber geschgdigt ist, so ist die normale Schilddriise im Vergleich mit der kranken Leber als hyperfunktionierende Drfise zu betrachten. 
Effect of Coconut Oil on Pre-Established Atheromata in Rabbits
When rabbits are returned to a normal diet after having been rendered atherosclerotie by cholesterol feeding, there is a sharp fall in serum cholesterol levels, but the atheromata tend to increase in severityl). We have recently shown 2) that when fat (5%) is added to the normal diet of the rabbits after atheromata have been established, it tends to retard the exacerbation of the severity of the lesions. In that experiment we used two types of fat, one highly unsaturated (iodine number 126) and the other partially unsaturated (iodine number 86). In view of the atherogenicity-enhancing effect of saturated
